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of  the  European Atomlc-Energy  conrmunlty, at  the
Itgj1"n"+ Pf"rr  ct"l
Ae one of  the  three  "Eur-opeanst'  here  today,  r  should  llke
to  tny,  1n a few words, to put tnto propen  context thls  great
enterpnlse  ln  whlch  we are  lnvolved  and then  to  refen  brtefly
to  lts  atomlc  aspect fon  whlch,  as you know, r  have speclal
nesponslbtlltles.
The stx  countnles  of  the  European comrnunlty have been
u.nlted  by advenslty:  they  have now unlted  fon  pnospenlty,  A11
ernerged  fnom the  eecond World Wan  shanlng  a  conmon  expenlence,
Each had l"ost  many of  lts  flnest  young men.  Eaoh had suffened
appalllng  physlcal  destnuctlon,  lncludlng,  at  dlffer.ent  tlnes,
lnvaslon  and defeat.  Togethen they  lnhenlted  an economlo legacy
whose effects  became  most obvlous  ln  the  dolLan  cnlsls  of  t947.
out  of  these  shaned expenlences  thene  arose  a  conmon
convlctlon:  that  the  peoples  of  Europe could  no  longen  afford
to  be dlvlded.  The polltloaL  conseguences  of  the  o1d natlonalj.st
system had been  tnagLc.  Its  economlc cons'equences  wene no less
senlous.
Mass pnoductlon  nequlned  langer  mankets.  More rapld
oommunlcatlons demanded  close  col-laboratlon,  Large-scale
lnvestment  depended on  Jolnt  efforts.  And,  of  most presslng
concer,n  ,  the  threatenlng  volce  of  cornmunl-sm  made lmpenatlve
a  ,folnt  rep1y.
lrno-ne  J
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Our common  convlctlon  1n the  slx  countnles  was
'
.that  the
new wonld old  system in  Europe had become  an anachronism.  The
Cemanded  and desenved a new approach.
Out of  our  common  eonvlctlon  ca.me  common  actlon.  It  took
fonm flnst  1n the  European Coal and Steel  Communlty, represented
here today by Presldent Flnet.  unden  the treaty  slgned ln  panls
ln  Aprll  L95r, the slx  natlons had by 1953  created Europers
flrst  common  nranl<et,  a  conmon  market  fon  coal  and steel.
Thls  was the  flnst  maJon bneak-through  ln  our  progness
tovlands unlty  1n Eunope.  coal  and steel  wene chosen as  the
focaL  polnt  of  thts  br.eak-through  fon  an obvlous  neason;  they
were,  and st11L  are,  the  basle  matenlals  of  any modenn  economy.
Tlme pnoved bhat' bhey were weLl-chosen.  The experl.ence of
wonltlng together  ln  the  CoaL and SteeL  Communtty  demonstnatecl
beyond questlon  the  beneflts  of  unlty.  Our govennmento became
accustomed to  coopenatlng  wlth  lnstltutl.ons  of  a  federal.  type.
Our busl.nessmen  and lndustnlallsts  found  themseLves overcomlng
theln  natunal  fean  of  change.  Our peoples adJusted theln
thlnklng  to  the  concept  of  the  largen  market,  wlthln  whJ.ch
thene  wene no more natlonal  bannlens  to  tnade,  wlthln  whlch
conmon  nures and pollcles,  lncrudlng  Jolnt  ald  to  the  less
fontunate,  were obeyed arrd accepted  by everyone.
These same ldeas  wene then  cannLed a  stage  furthen.  on
Manc]n  2j,  1957,  the  same s1x'natlons  slgned  the  Rome  tneatles
fon  a  genenal  cornmon  market  and fon  Eunatom.  oven  the  next
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decade the  gener.al cotnmon  market w111 apply  to  all  goods  ,
senvlces,  3.abor  and capltal  the prlnclples  that  have been wor"k-
1ng slnce  1953 fon  coal  and steel.
The flnst  practlcal  step  towards thls  genenal conmon
narket  was taken last  New  Yeanrs Day vrlth a neductlon of  tarlffs
and a bnoadenlng  of  quot'as.  The gneat engine was stanted up.
At the  same  tlmer  or New  Yearrs Day 1959, Eunatom  opened
Lts  conmon  market for" nucLean  matenlars.  Alneady oun s1x na-
tlons  ane economlcally one vlhen  they  tnade ln  coar,  steel,  lnon
ore and scnap  t  --  ln  neactors, rneacton  pants, nuclean fuel,
heavy waten, etc,
Fon aLL other  goods, the  banrlens have begun  to  come
down.
The l"atest date fon  theln  complete nemoval  ls  Decemben  31,
1972, but  unden the  Common  Manket brealy,  they  may be nenroved
earLLer.  Alneady thene ane slgno  lhat  the  European communlty
ls  L1lre1y  to  move  ahead  of  schedule.  Eunopean  buslness and
lndustny  ane genenatLng enonmous  prressure to  tunn a wonklng
hypothesls tnto  an accompJ.tshed  fact,  and many  people ane
gnowlng lmpatlent  wlth  the  tlme-schedule set  up for  thelr  own
pnotectlon.
Indubltablv,  Eunope  has deveLoped  wlth  lmmense  rapldlty.
By 1.950,  the  lndustrlal  pnoductlon of  Western Eunope  as a
whole was already  conglderably  hlgher  than  before  the  war.
For  the  European communlty lt  was then  already  It%  hLgner
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than 1n 1938; bv 1955, it  was  TZy'"  hlgher.  slnce  then there
has been a funther  bnlsk  advance.
The baslc  questlon,  of  eour4se,  1s how long thls  spectacu-
lan  rate  of  economle  progress can be malntalned.  That lt  must
be malntalned there  ls  no questlon.  we hean a great  deal  aboub
the  need to  answen  the  communlst  ehallenge.  what we ln  the
l,'iest  have to  pnove is  not  Just that  oun system ls  mone  demo-
cratLc  than that  whlch pnevalls  behtnd the  rnon cuntaln,  but
that  rt  can successfrrlly  compete  1n productlvlty.  we are too
easlIy  tempted to  berleve that  communlsm  does not  wonk,  rn
rny vtew,  lts  great  vlce  ie  not  that  lt  cioes  not  wonk, but  that
Lt  bnutaLLy  sacniflces  fneedom  tn  the punsutt of  efflclency.
r  was stnuck  the  othen day by flgunes  showlng the  total
consumptlon  pen head pen yean of  textiLe  flbnes  in  the wonld,
The flgune  fon  the unlted  states  was 3Z Lbs.  That fon  the
communlty  wae  tB tus.  That cLalmed  fon the u.s.s,R.  was  L5
lbs,--neanly  as hlgh as the Communltyro  flgune and actualLy
hlghen than the flgune  fon  one of  oun countnles.
The momentum  of  the  sovlet  economlc  dnlve  1s no longen
dlsputable.  we can meet lt  ln  only  one way.  we must accel.-
enate the  economlc  gnowth of  oun countnles not  onry to:supply
the needs of  oun western peoples but  aLso to  help  satlsfy  the
awakenlng asplnatlons  of  the  wor.ldrs under-devel.oped neglorrg.
After  ar\,  the  economy  of  the  wonld ls  not  a balance ln  whlch
unden-developed  reglons wlrl  be nlcher  only  if  we are pooneri
f,moneJ-5
but  lt  ls  rnor"e  l1ke  a cavalry  change 1n whlch flnal  success 1s
dependent  upon progress all  along the  llne. s*vaa6  vlav  **lav 
,,,
The  rate  of  economlc  growth  depends upon  two  nraJor fac- 
-",
t'..i:
tons:  f lrst,  the  extent  to  whlch  resounces  are  devoted  to  the  r-rse  ,i.,"
to  whlch  they  ane begt  adapted,  and,  second,  the  emprotrrment  of  ,'t.
new  and mone  efflcient  pnocluctrlon  methods.  The Common  Manket  ' ,.,
vrll1 stlmulate  both of  these,  Just as the eommon  manket  ln  ',,,,'
..j'--
coal  and steel  has boosted Eunope  I  s economy  1n a nore nestnlcted  ,,11.
f1eLd.  rllt  the  Twentleth  centuny has brought  us one furthen
stlmulus:  the  etlmu]"us  of  atomtc power.  Thts,  ln  oun European  i":
communi.ty,  ls  the  domaln of  Eunatom, and I  shouLd Lllce to  con-  ,'.',
, 
tt,
cLude by saylng a few wonds  about what thls  means  befone tunn-  ,.,'
lng the meetlng over to my colLeague  Pnesldent  Hallstein.  '
.  Just  as coaL and steeL ane two cLasslca]. basee of  ,,",
lndustnlaL  soclety,  so atomlc ener4gy  wllL  be the  basls  of  the
soclety  of  the  futur"e.  Ert  substantlal  pnogress tn  deveLoplng 
t.,
:::
atomlc enengy  1s lmposslble fon smaLL  states,  It  nequtnes  a  ,.,.-
, .|:.
vast neset'voln  of  technlcaL skllL,  of  capltaL,  of  lndustrlal  '',i,.,,=,
regounceg.We1nEunatomanecneat1ngth1sneservo1r,not￿￿￿￿
as s1x sepanate natlons  but  as a communLty  t/hat can moblLLze  ,lrt.
technlcal  sk1Ll. and lndustrlal  nesounces, to  an extent  sur- 
'''";'.
1l\,rlo  yeans ago the  "three  wlse mentt, appolnted, by our
slx  governments to  study  the  problem,  recommended  that  Euratom-6
1967.  There woul.d be no polnt  ln  denylng  that  the  ovenall  ,',
energy  plctune  has  changed slnee  then.  we may have  to  add a
d1g1tortwotothetangetdate,onsubtnactad1g1tortwo
:
f ronr the  target  flgure.  ,',
But the  compelllng  aragument  remalns the  same.  rn  the
long  tenm, Europe faces  an energy deflclt  whrch can onry  be  '
'...
made  up by the use of  atomlc powen.  Alneady  by ].glo, one-founth  ,',
of  Europets eLectnJ.clty  w11L  be cornlng  fnom  nuclean sources.  l".l-.
..::
Ti  ls  true  that' we know  more about the  J.ong-tenm  plctune  than  ,r,''
about the  shont-tenm ptctune.  But the  same  thlng  1s tnue  ,  ,;.,
fon example,  vrlth tnafflc  accldent statlstlcs.  We  do not  .'.
know  how  many  aeclctents thene w111  be on the  noad tonlght.
..'
But we do lrnow  the  orders  of  magnltude fon  the  next  month, on
the next  year,  and we do not  Let  oun shonb-term uncentalnty
':  , pnevent  us  fnom bulIdlng  new and betten  roads, 
,,
One such new noad ls  now a-butldlng  -  between Eunatom
and the  United  States .  LasE yean  we slgned  wlth  your  gover,n- 
'.
ment an  agreement  for  a  new klnd  of  lnter.natlonaL  coopenatlon  -  ,,..,1
a poollng  of  resounces  and knowLedge, sk13.1.s  and expenlence,  ,,',,',
for.  the  common  benef lt  of  youn  peopl.e and ours.  I  can  assune  '  ,,  ,.,
you  that  thls  new noad wlLl  not  be a  one-way street.  ALI  that  ,;.t','',tt.
we leann  w111 beneflt  you  and us  allke. 
'
And hene  1et  me make one polnt  emphatlcally.  In  the
last.week  on 'two ln  youn countXy thene  have 'been',  suggestlong  ,.,,'.t;,att:;.
,,.
ittat.  t-h".'Eunatom program,,wa-sl,sl wlng  down and;'bhat. European,', 
'.,',.,,"ta,:-=:  ,',  .
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lndustry  was fal11ng  to  respond to  lts  challenge.  I  dontt  larow
where thls  lnfonmatlon  comes  from,  but  lt  ls  emphatlcally  not
true.  We  Europeans  need atomlc  energy.  l,rle  want lt.  And wlth
the  Eu-natom  pnogran we sha1l have lt.
I  do not  wlsh to  detain  you any longer.  I  couLd  descnibe
the  lnstltutlons  of  oun eonnmunlty  -  the  thnee fedenal  executlves
r.epresented  hene today by my colleagues and rnyself;  the  Jolnt
Eunopean  panllarnerrt  whlch nepnesents  the peoples of  oun slx
natlons;  the Supreme  Count of  Justlce  whlch has the flnaL  night
of  declslon on aLL dlsputes between  tnd1v1duaLs,  lnstltutlons,
and memben  states  wlthln  the  oomnunlty,  I  could descrtbe the
canefuL baLance  of  powen  between  the fedenal  and lnternatlonal
pninclple  -  a balance expnessed  ln  the  cl.osest colLaboratlon
between  the  fedenaL executlves and the  counclL of  mlnlgtens
whlch repnesents oun mentben  states.
These lnetltutlons,  ve bel"leve  '  can fonm the  basls fon
oun futune  Unlted States of  Eunope.  The pollttcar.  declslong
and polltlcal  pnoblems  bhat Lle  befone us ane many.
thlnk  that  my fnlends  and I  have alneady sald  enough
show you that  ln  the  econonlc sphere,  ln  the  words of













L,e 11 Juin  1959
Alloeution  prononcde par  M. Etienne  Hlnscg,  Pr6eident  de Ia  Comnission
de la  conmunaut6  Europ6enne  d.e  lrEnergie  Atomique,
au cours  du d6Jeuner offert  par  re  NationaL  press  cLub
le  Jeudi 11 juin  1959
,  ile ne trouve  €tre  Lrun dee troie  f'Europdenerf  pr6sents  ici  auJour-
drbut.  Auscl  voudralgoJS  tonterl  0n quolqrrog nots,  do s!.tuer  dans 80n oorl-
texte  cetlo  8rande entreprloe  dans 1aquoLJ.e  nous aomnes  engag6e  puis
rta88€t'& son aepeot atonlquer  pour loquel  Jfaeoune, conme  vous Le  1avezl
dee reeponsabilit6e  op6clal.ee.
Cfeet lfadvereltd  qul  a rapproch6 Lea six  paye cle  La Cornmunaut6
Europ6ennQ,  Qteet d6eornale pour Leur proep6rlt6  qurlJ.s se eont unig,  Au
eortir  de la  seconde  guerre mondiale, lJ.o partageaient  toue une exp6rience
connune. Chacun  dreux avalt  perdu nonbrs clee  mellleurs  rle egc filo.  Chacun
avai-t eubl  dfeffnoyablee  donmages  matdrleJ.s et1  en dee tempo dlvelsr  inva-
eion  et  d6faite.
En conrnun,  Lle  furent  Les h6ritlers  dtune 6cononle clont La crlse
du doll"ar  de  1947 a partlcuJ.lbrement  mls  en Lur,ri&re  J-ee  r6percueeione.
De cee exp6riences parta56ee eot n6s une conviction  conlmune  3 lee
peuplee de llEurope  ne peuvent plus  oe perr,rettre dtdtre  clivie6s,  Les con-
s6queneee  poiittquee  du nationalj.sme traditlonnel  avaient  6t6 *agiques.
seg cons6quences  6conorniqueE  ne furent  pae rnoine graveBr
La production  de rnaeee  n6ceeeitait  un 6largieoement  des narch6e.
Dee noyene de connunicatlon  touJouns pJ.us  rapides  exigeaient  une coop6ra-
tj-on rcseerr6e.  Des investiesements  & grande 6chelle  6taLent  trLbutairee
df rrrle  miee.en  coronun  des efforte,  Et,  plue  pressant  enoore,  la  nenace
co.4nqqLete rchdait  lOp€rleuse  une ripoete  conmune.  :
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Les slx  paye avaient  acquis  la  convlction  comnune  que 1e vieux
systine  europ6en 6tait  devenu anachronique,  Un nonde nouveau clenandai.t
et  ndritalt  des conceptions nouvelles.
De notre  cordmune  convlctlon  naqui-t une astion  conmune.  sa preni6re
nanifeEtatlon  fut  la  Conmunaut6  Europ6enne  du charbon et  de lrAcier,
repr6sent6e lci  auJourdrhui par  eon Prdsident,  M. FTNET.  par le  Traite
sign6  A Parie  en avril  1951  t  les  sj,x nations  avaient  ainsj.  cr66  d6s  1911,
le  premler  narch6  comrnun  europ6en :  un narch6  comrnun  du charbon et  de
1  t  acler.
Tele  furent  Les premiers  ja),ons qui  mar6uArent notre  progreseion
vers lrunit6  de lfEurope.  Uno  raieon  fort  elmpl.e  pr6sida  Br  co cholx  du
charbon et  de lraeier  comme  point  de d6part  de cette  progreesion  r  ce.
natldres  6talent  et  sont  encore d La base de toute  doonomle  noderne. Le
ternps  a ratj'f16  co cholx,  Ltexp6rlenoe du travail  en commun  au se{n de
La comrinunautd  du charbon et  de lfAcl"er  a 6tab11 de fagon indiecutabLe l.ee
avantagee ele  Llunlt6.  Nos gouvernernento  se eont habitu6e & coop6rotr  avec
dee lnetltutlone  du type  f6d6ratlf.  Nog hor,rmes  clraffaireo  of  nos indus-
trieLs  ont  vu tomber leur  instinctlve  appr6hension de tout  changenent.
Nos peupJ.es  ont  apprio  d peneer en fonctlon  de co march6  61argl  drorl ont
dioparu Les barrlAree  natlonaleg  entravant  re  conrrlorce,  clans  le  caclre
duquel chacun  d6eormais accepte et  respecte dae rdglcs  et  dee directlvee
connunesr cornportant notamment  une alde  conrmuno  aux noine  favorie6s.
Depulsr ce concept a 6t6  reprle  et  amp1ifi6.  Lo 25 rnare 195?, Les
nSrnee  eix  nations  ont  st6n6  d Rorne  dee traitds  instltuant  un rnarch6  commun
g6n6ralls6  et  LtEuraton.  Au cours des <llx ann6ee  a venir,  le  narch6 cornmun
g6n6ral.1s6  appllquera  A tous les  biene of  serviqea,  & toute  la  rrrain-
dtoeuvre,  !r tous 1es oapLtaux, les  prlnclpes  en vlgueur  depuie  19s3 pout
le  charbon  et lracier.
Lo 1er Janvier  dernier,  une r6ductLon des tarlfs,  avec relavenent
dee contlngentsr  a concr6tls6  la  prenilre  6tape dane Ia  voie  de ce narch6
connun gdn6ral.ie6.  Le n6caniene 6tal.t  d6clench6.
Ce nSne 1er  Janvier  1959r ItEuraton  inauguralt  le  rrarch6 connun
dee nati0ree  nucl6aires.  Dor6navant,  eur  Le plan  iconorniques nos six
..tr  -t---  -,..  - - n-ations  nfen font  plus  qutune trlour  J.o  commerce  clu  charbon, de Lfacier,
:' 
t:;: 
r^.,,raat.e?  rra  a-t-
du minerai  de fer  et  des d6chets,
teurs,  des  616ments de r6acteur,
Iourde,  etc.
ainsi  que pour  Le  commerce dee r6ac_
des eombustibles  nucl6aires,  de Lfeau
Pour tous lee  autree biens,  res  barribres  douaniares sont progres-
sLvement  lev6es.
La date  extr6ne  de leur  6lislination  conprlte  a 6t6  fix6e  au
3l  ddcenbre '19?2t  mais le  Trait6  du March6 commun  prdvoit  la  possibilit6
de J-eur  dteparition  a une date plue  procho. Drores et  d6Ja, certains
Bignes lalssent  entrevoir  que 1a cornrounaut6  Errop6enne pouryait  devancer
6on progra&ne' LeB affaires  et  lrindustrle  europ6ennea  d6ploient  une
6norme  6ner6ie i  faire  dtune hypothose de travail  une r6a1tt6,  et  nonbreux
eont ceux qul  etlmpatlentent  des d61ale fix6e  pour leur  propre eauvegarde.
LfEuroper inddnlablementr progrc.ee  a pae de 66ant.  D60 1g50t  I,en_
semble de J'a  production  industrielle  de LrDurope 0cclclontaLe  6tait  consL-
ddrablement  plue  6Lev6e  qufavant 1a guerrc.  pour J.a  cornmunaut6  Europ6enne,
oLle  d6paesait ddJA  a cette  6poque  cie l1 g6t  et  en  195j de ?Z ?,ot  cello  de
1958, Dopuie rore,  un nouveau  bond on avant a  6t,6  onrogistr6.
Evldonnrent,  la  question eesentlolLe  est  do eavoir  cornbicn  cle  tenpe
ce spectaculaire  progrds 6conomique  pourra se maintenlr  d co rythme. QuriJ. doive atre  raaintenu, coLa va sane dire.  on nous parJ-c  beaucoup  cle  la  n6ces-
Eitd  de rel'ever le  d6fi  comnuniete. ce <iont  noua, occidontaux,  dcvons faLre
la  preuvet  ce nteet  pas seulement quo notro  ayotamo  eet pJ.ue  cl6rnocr^atiquo
que colul  en vigueur  au-delA du rldoau  cle  for,  crcst  auset que sa proclucti-
vltd  peut eoutenlr  l.a concurrence avec Buccae. Nous  nc 6onmc6  que trop
encllns  A croire  que J'e  oonnunisne nc pout  donncr dee rdsuLtato,  A mon  aviee
son vice  rddh!"bitoire  nfeot  pao de ne pas donner des rdsultate,  cfest  de
Eacrif,lor  brutar-enent la  ltbert6  d rfefflcacit6,
R6cerunent,  Jrai  6t6  frappd  par  les  chiffree  de La consonrnation
annuelle  globale  do fibree  textiLes  par  indiviclu  dans le  nonde. pour  Lee
Etats-unisr  ce chiffre  eet  de 3? livres;  pour r-a comnunaut6, de 1g livres.
Pour Lru.R.s.s.1  le  chiffre  avanc6 est  de 1J J.ivres,  solt  pre6que autant
que pour  la  cornnunaut6,  et  plue,  en faitr  {ue pour  lrun  de nos pays.
Lta.npleur  de
contestde. Une  seule




,  ,, nun/c/14r6/5,g  t
lrexpansion  6conornique  sovi6tique  ne peut  pJ-us  6tre
ri,posLe noue e6t possible  r  acc6l6rer  Lfegsor  6cono_




lations  occidentales,  rnais 6garement de contribuer  A satisfalre  aux
aspirations  naissantes  des r6gions  sous-d6ve1opp6es  du 91obe. Aprds tout,
lr6conoraie du monde  nrest  pa6 comparable  A une baJance  dans laquelle  les
16gions sous-d6ve1opp6es  ne srenrichiraient  que pour autant  que nous nou6
appauvrLrions;  elLe  ressemble bien  davantage A une char6e de cavalerie
dont le  succ&e final  d6pend  clrune  progression  de front.
Deux facteurs  najeurs  d6terminent Ie  rythrne de lfessor  6cononi-
que :  dtune part,  I'a rnegure  dans laquelLe l-ee ressources sont  affect6es
a leur  util.isation  optimale; drautre part,  lrapplication  de nouverles
m6thodes  de production pius efficaces.  ctest  ce gufassurera le  March6
commun,  tout  comrne  le  narch6 comnun  du charbon et  de LrAcj.er,  dans un
donaine plus  1init6,  a relanc6  lr6conomie europ6enne.  Maj-s  le  vingti6me
ei6el-e  nou6  a apport6 un autre stimulant  :1r6nergle  atomi-que.  son
domalno  est,  dane re  cadre de notre  communaut6  europ6onne, celuL de
l"rEuraton. Ausel voudraio-je,  en manj.6re  cie  concl-usLon,  et  avant de pas-
eer la  paroJ-e  d mon  co116gue  Le Pr6eiclent HALISTEIN,  dirc  quelques rnots
6ur ce qufil  rcpr6eente,
De mdrao  quo J-e  charbon et  Itacior  sont  cleux  fonclcrircnte  cJ.aseiqueo
do l'a eocL6t6 induotriellel  1f6ner6'1e  atorniquo  conotituora  le  fondernent
do la  eoci6t6 future.  Male les  petitoe  natlons eont Inpuioeantes A pro-
gre8ser apprdciablentent dane La vole  d.s  J.texploltatlon  atorniquc. Il  y
faut  un vaste potcntieJ. de main-dfoeuvre technique quaLifl6o,  clc capitaux,
de reesourcoe  industrielloe.  ce potonticl,  nousj  lo  cr6ons au ajein  de
ltEuratorn,  non pas en tant  que six  nations  dlstlnctoe,  meri6  en tant  que
comrnunaut6  capable de nroblLlser cle  l"a main-droeuvre tochnique qualifi6e
et  des ressourceg industriolles  dans une mosuro  que soule surclaeeera
J"  t  An6rigue o
rJ. y  a dsux ano,  J.es ffgrols  sageeil nomrn6s  par  nos 6ix  gouverne_
aents pour 6tudler  le  problAme  ont  aselgn6 pour obJectif  & lrEuraton  une
capacit6  nucl6aire  de 15 nilr.ione  de kilowatts  drici  ig6?,  rr  eorait  vain
do vouloir  nier  que la  eituation  g6n6ra1e  de lr6nerg6tique  aj-t chang6
depuis.  Peut-6tre  devrone-Dous  recurer  cette  date de quelques ann6es, ou
16dulre  cet  objectif  de queJ.ques  mil-lions  de .kilowatte.
l4ais lf argument d6ternLnant  demeure. A long  terine,  lrEurope  devra
faire  face  i'  un d6ficj-t  6nerg6tique  que seule  peut  conpen6er 1  |  6nergie
ator,rique.  Drlci  197A, un quatL de lr61ectricit6  europ6enne  oera drori.Sine
t
EUR/c/1456/>g  t-5-
nucL6aire.  I1  est  vrai  que nous pr6voyons mieux !t longue  6ch6anoe  qufA
br6ve 6ch6ance.  Mais iI  en va de n6me,  par  exemple, des statj-stiques  sur
Les accidents  de la  circulation.  Nous  ignorons cornbien  draccidents
surviendront  sur l-a route  cette  nuit.  Mai-s  nous connaissons  les  ordres
de grandeur pour 1e nois  prochain,  ou lrann6e prochaine,  et  notre  i.ncer_
titude  quant A lravenir  irnm6diat  ne nous empdche  pas de construire  de
nouvelles  et  tneilleures  routes.
Une  de ces routes nouvelles est actuellemcnt cn construction  3
e1le  relie  ltEuratom  aux Etats-unie.  Lfan clernicr,  noua avons concru
avcc votre  Gouvernenent  un accord i-naugurant  une nouvelLe fornule  de
coop6ratlon i"nternationaLe -  un |tpooltf de regsources et  de connaissalce6s
de cor,rp6tenceg  et  dtexp6riences,  pour ro  profit  corrunun  de nos deux
peuplos.  'Je puls  vous assurer gue cctte  route  no 6era pas A sens untque,
Tout ce que nou'  apprendrons  vou6 sera utir.e  autant  qura nous.
Qutil  r;te  solt  permis lci  de soullgner  un point  tout  sp6cialeruent.
Au coure des deux derni6res  semalnos, oeron cortalnee  rumcura qui  ont
couru dane votro  paysl  J.e  prograrnriro  de lrEuraton  raLcntlraj.t  ct  Irln-
duetrlo  ourop6ennc  ne cerait  paa d la  hautcur de sa tdche. Jo no sais
dtori vlont  cette  inforynatlon,  naie  Je J.a  contoste  formsl"Iomcnt,  Lee
Europ6ens  ont besoln dr6ncrgle atomlque. rLs l.a veuLent. Grdce  au pro-
gramme  de llEuratom,  ilo  Lfauront.
Je no voudral-e  pao retenin  davantago  votrc  attcntion.  clo  pourrals
oncore vous d6crire  les  lnstitutlone  clo  notre  Comnunaut6  :  les  trols
Ex6cuttfs  f6ddraux, repr6sent6s icl  auJourdrhui par nes colL&gues  et
noi-name; J.o  ParJ.oment  europ6en  cornriuhr  Qui reprdeentc Lcs peuples cle
nos eix  nations;  J.a  cour supr6me  do cluatico,  qul  d6tient  le  pouvotr  de
d6cis{on  sans appcl dans tous Les J.itlgeo  opposant indivldus,  j-netitu-
tlone  et  Etats  rnenbres  au seln  de Ia  Comnunerut6r,.Ie  pourrais  vous
d6crlre  la  pond6ration minutleuse dtablj-e entre 1e principc  f6d6ra1 et
1o princlpe  lnternational.,  pond6ration se traduisant  par une col.labo-
ration  6trolte  entre  les  Ex6cutifs  f6d6raux et  le  Conseil  de Ministres
ropr6eentant  nos Etats  nembres.
Ces institutionsr  noug en avons la  convi-ction, peuvont constltuer
la  base de nos futurs  Etats-Unis  dfEurope.  Nonbreux sont  J-ee  problBmee
et  d6cisions  drordre  poll'tique  qui  nous attcndent.  l4ais rnes  a.ais et  noL
vous avonsr jc  croisf  ddJa ti.;nontr6 ri suffisance  aujourdrhui  que, sUr Ie
pran  6cononiquel  eelon  les  termes de non vi-eiL  ami.  tlean MONNET,  les  Etate-
Un{e.',4'tPurope  Bont  n6s.